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With regard to the relationship between narrative and culture, Hill notes that “discourse is the most
important place where culture is both enacted and produced in the moment of interaction” (Hill 2005: 159).
In this paper, I demonstrate how interview narratives can be a site where culture is discursively enacted by
analyzing Japanese and English narratives of childbirth and childrearing. By focusing the analysis on
particular linguistic resources used by the speakers to index their positions in relation to the other family
members in the story-world as well as towards the interview context, I demonstrate how narratives not
only embody assessments but can also illuminate cultural presuppositions related to childrearing and
family relationships. By comparing the narratives, I discuss how cultural presuppositions can be evoked
through the use of give-and-receive supportive verbs and nominalization process in the case of Japanese
discourse, and through the use of personal pronouns and the discourse marker but in the case of English.
妻へのインタビュー談話に表出する子育てスタンスの日米比較




© 2016 Journal of International and Advanced Japanese Studies
Vol. 8, February 2016, pp. 1–16
Master’s and Doctoral Program in International and Advanced
Japanese Studies


















































































や Hill は、こうした非指示的レベルの語りに、文化的前提（cultural presupposition）や、必ずしも

































































































































































































































たか」（Do you think- how did your, you change, or your life change after having kids?）と質問をした
際、Bobbyは次のように回答を始めている。
Well, you didn’t have much freedom. You know, to just go out and do things and we probably liked
to always, like my husband and I, we always liked to go watch like a band.
ここでの Bobby は、まず二人称の you を用いて話を一般化した上で、子どもが生まれると「自由が
なくなる」ことについて述べている。続いてその自由について「出かけて何かすること」（go out and
do things）と説明するが、その後に使われる人称詞は、その前の談話で継続して使っていた I、また
直前での youから weへと変化している。Bobbyは weの指示対象が「夫と自分」（my husband and I）
であることを明示化した上で、we としての夫婦を主語に、子どもが生まれる前に好きだったバンド
演奏にあまり出かけられなくなったことを語っている。このしばらく後、筆者が Bobbyに子供たちと
の関係性について尋ねた際（what do you like about your relationship with your children right now?）、
Bobbyは“Is it just me? Just me or my husband?”と、筆者の質問が Bobby本人の答えを求めている
のか、それとも親としての夫の立場にも言及すべきなのかを確認している。筆者はこの時、目の前に




















we, he, they など）で始まる発話群」を左側に配して記載した。その際、人称代名詞は強調のために
太字で記してある。また聞き手である筆者によるあいづちや評価などは、主だったものだけを[ ]内
に表示し、その他の頷きや“uh-huh”といった反応詞は省略してある。データ４は、筆者が三人の子
育て中に助けがあったのか、また大変だった思い出は何か（“Did you get a lot of support or do you
have any episodes that you remember when your children were young that you felt like this is difﬁcult
raising a kid?）を尋ねた直後からの Anna の語りであるが、全体的に早口に20行目までが一気に語ら
れている。
【データ４：Annaの語り】
01 very much so
02 that stay at home mom is not an easy deal I think >I probably had< some depression↑
03 you get so house-bound (.) I know I did (.)
04 and uh- (.) I wish- I should have gone out more and (.) um 
05 you know (.) made time for myself
06 but that just ju- I was just home with those babies and
07 it was hard [yeah] it was tough
08 we had a lot of family in town
09 Carl’s family was there so there were lots of cousins [uh-huh]
10 and grandparents in town [uh-huh]
11 both sets of grandparents (.)
12 so (.) a wonderful family unit↑　　　BUT I remember my mom (.) coming over one day (.)
13 and handing me ﬁfty one dollar bills 
14 [ﬁfty↓] ﬁfty [one dollar bills]
15 bills and she said 
16 I want you to use this for babysitter (0.2) [?oh?]
17 I want you to get out >and oh you go and do things< 
18 and hu- (.) so I was (   ) you know
19 I (.) respect those women who stayed home 
20 >because it is it’s hard< and I know now 
Anna は20代で三児の母親になったのであるが、子育てが大変だったかを聞かれ、すぐさまそれを




度一人称単数の I を用い、自分もその例に漏れなかったとしている（I know I did）。４行目からは、
そうした自分の経験を回顧して、「もっと出掛ければよかった」と後悔の念を滲ませながら、その頃の








の両親も近くにいたことが肯定的な評価（11行目：a wonderful family unit）をもって叙述される。し
















ナラティブにおける談話標識の機能を分析した Norrick（2001）は、語り手による but が談話内で語
りの対称性を明示するだけでなく、たとえばナラティブが横道にそれた際には、もとの語りの流れに
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【データ５：Annaの語り】
01 Carl was a wonderful dad
02 he worked full-time so (.)
03 >he was home around the weekends↑< um
04 the kids just- you know (.) of course adored him
05 and followed him around 
06 and mowing the grass with their daddy (.) 
07 and he was a volunteer ﬁreman 
08 so they got to see the ﬁre:trucks [ah-@huh: ↑@]
09 OH (.) you know wonderful stuff (0.2) BUT um but I↑was pretty much 
10 I did all ↑the house work and the baby taking care of
11 cause he- you know he did work [doing the la:undry] yeah all-all of that
12 and babies [babies] babies at night (.) so (0.4)
13 there is always a little resentment 
14 always goes with that after a while that-
15 that’s (.) what you’re doing BUT uh (0.2)
16 no wonderful father
17 hands on
18 would change diapers
19 feed babies (0.2)
20 oh yeah [um::] yeah- much more involved than (.) my father was so. [I see]
筆者に夫の変化を聞かれた Anna は、Carl を主語とした叙述で、まず Carl が素晴らしい父親







談話へと転換する。“I was pretty much”からの Annaの語りは、夫と子どもたちの楽しそうで「素晴
らしい」関係性とは対照的に、夫が仕事に出ている間の家事と育児とをすべて担っていた状況の説明














左側の語りを we, he, they などの人称詞に導かれる〈Family 領域〉として分析を進めることにした
い。データ４では自身の子育ての経験を振り返りつつ、〈I領域〉においては大変で辛かった語り手自












強く」（patient）、それほどでもない自分と比べると（“I’m not so much”）、それが「良いこと」（３、
５行目：nice）であると肯定的な評価を下している。しかし５行目の but以降では、「男性としてみる
と」という断りを入れつつ、“I deﬁnitely think～”と I を主語とした自分自身の意見として、夫が






02 yeah he’s always been (0.1) pa::tient (.)
03 which is so nice because I’m not so @much@ hah↑
04 and he’s um (0.2)
05 so that was nice (.) BUT (.) as a MA:le (.) [yeah] I deﬁnitely think (.) his patience (.) is thin↑ uh
06 hahahahahahh [hahhhh(.) uh-huh]
07 when it comes to kids especially 
08 when I was at work and he was (.) little （though）
09 you know he would call me (.) or I’d be like (.)
10 ↑did you put Matthew down to bed?
11 ↑OH:↑NO: he’s ﬁ:ne (.) you know
12 he was just more rela:xed and I am just more- 
13 >no Matthew needs to go to bed you know<
14 no he’s ﬁ:ne he’s drink- you know he just had his 
15 bottle: and bu:t if Matthew was crying
16 he didn’t know how to- his patience is kind of thin (.) but (.) um
上のデータにみるように、〈Family 領域〉で語られる夫には“nice”という肯定的評価が下される











did not know）という説明とともに、夫があまり子育てに関して忍耐強くない（“patience is thin”）
と再び評価をまとめている。
データ４、５、６に見てきたように、アメリカ人女性へのインタビューに表出する子育て期の経験
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